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Summary: Since insertion mutagenesis methods, which enabled us to identify the 
mutagenized genes routinely, were developed for plants, Arabidopsis thaliana has been 
playing a central role in plant meiosis research.  Though several techniques to analyze 
meiotic chromosome behavior have been introduced into Arabidopsis research since Ross et 
al. reported the method to observe male meiotic chromosomes of this plant through light 
microscope in 1996 (Chromosome Res. 4:507-516), intimate analysis of the chromosome 
behavior has not been accomplished.  Taking advantage of the recent development of new 
nucleotides labeled with fluorescent dyes, we investigated chromosome behavior during 
male meiosis by multicolor FISH.  Telomeres found around nucleoli in premeiotic 
interphase cells dispersed after entering meiosis, then clustered in a bouquet-like 
configuration.  Statistically, telomeres of homologous chromosomes paired earlier than 
centromeres, but when respective chromosomes were examined, the telomeres were not 
always quick to pair.  At early prophase I, possibly at around the zygotene stage, the 
signals from telomeres reduced to less than ten.  This reduction suggests that the paired 
telomeres of homologous chromosomes temporally associate with other telomeres to look for 
their real partners.  When homologous chromosomes separated at anaphase I, telomeres 
were always last to segregate.  This suggested that there was unknown interaction 
between the telomeres of homologs, connecting them until anaphase I started. 




















































































































































シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana L. Lands-
berg）は、神奈川大学平塚キャンパス植物育成棟内
で、気温 24℃、湿度 60%、光強度約 60 μmolm-2s-1、































含む BAC クローンを ABRC（Arabidopsis Bio- 
logical Resource Center）より入手し、DNA は
FlexiPrep DNA Purification Kit （Amersham）を
用いて精製して、鋳型として用いた。8 種類の制限
酵素 EcoRI、EcoRV、EcoT22I、Pst I、Sal I、DraI、
ClaI、HaeIII、ScaI（タカラバイオ）で断片化した
後、30 枚のスライドガラスに対し、2μg の DNA を
使用し、Arexa Fluor DNA Labeling Kit（Invitrogen）
を用いてプローブを作製した。テロメアに対するプ
ローブは TTTAGGGx 6 と CCCTAAA x 6 のプライ
マーのみで PCR を行い、その産物を鋳型とし、Cy3 
（Amersham）あるいは Cy5（Amersham）を含み、
先ほどと同じプライマーを用いる  PCR 反応に
よって、プローブを作製した。それぞれのプローブ
はエタノール沈澱後、ホルムアミドに溶解し、等量




ル溶液に 30 分間浸し固定後、風乾した。0.1 mg/ml 
RNase A で 37℃30 分間処理し、2xSSC 溶液で２回
洗浄後、12.5 μg/ml の Pepsin（和光）で 37℃2 分
間処理した。2xSSC 溶液で２回洗浄後、４％パラホ






37℃で 16 時間保温した。50% ホルムアミド／2x 
SSC 溶液、2x SSC、1x SSC で 37℃20 分間、洗浄
した。5 μL の 1.5 μg/μL DAPI 溶液（Vector）を滴
下し、カバーガラスで被った。オリンパス蛍光顕微
鏡 BX61 を用いて観察した。PROVIA F100（FUJI 
Film）に撮影し、プリントしたものをスキャナーで
































































































































































が 10 以下に、ある時期では 5 ないし 6 に減少する












図 2. テロメア付近の配列に対する FISH. 第４染
色体のテロメア付近の領域（F22I13）に対するプ
ローブを用いて図 1 と同様に FISH を行った. A, 
B はレプトテン期, C, D はザイゴテン期と思われる
細胞. 赤い点がシグナルを表す. 
 
図 3. セントロメア付近の配列に対する FISH. 第
一染色体のセントロメア付近の領域（F12A4）に対
するプローブを用いて図 1 と同様に FISH を行っ
た. A, B はレプトテン期, C, D はザイゴテン期と思
われる細胞. 赤い点がシグナルを表す. 















































































































































図 4. セントロメアとテロメアのペアリングの比較. 
第一染色体のセントロメア付近の領域（F12A4）とテ
ロメア付近の領域（F22A17）に対するプローブを用
いて FISH を行った. 得られたシグナル間の距離の
細胞の大きさに対する割合をグラフに表した. 
 

































































































アは T-loop configuration と呼ばれる特殊な構造を
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